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定義を、『アラビア版視覚論』の英訳、The Arabic Version of Euclid’s Opticsから引いてみ
る(２)。
１ 眼から出て行く視線は直線であり、無限の大きさの直進経路を成す。
２ 視線によって包まれる図形は、その頂点が眼のとなりにある（whose apex is next
 
to the eye）錐体であり、その底面は視覚対象の外面のとなりにある（whose base
 
















































































































































































































































































































































































































⑵ The Arabic Version of Euclid’s Optics, Vol.1, Elaheh Kheirandish, in Sources in the
 






⑸ The Optics of Ibn al-Haytham,Book - on Direct Vision,A.I.Sabra,London,Warburg
 
Institute,1989
⑹ Alhacen’s Theory of Visual Perception, 2001,A. Mark Smith, American Philosophical
 




⑺ この点については、上記Mark Smithの vol.1,Preface,p.x
⑻ 点状分析については、D.Lindbergの論文、Alhazen’s Theory of Vision and Its Reception
 
in the West, Isis, vol. 58,part 3, No.193, 1969. また同じ著者で Theory of Vision-From
 
















同上、ch.5,2 The Means of Vision
『哲学の原理』、第三部「可視的世界について」、および小林道夫「解説」第３章４、『科学の名
著』第７巻、朝日出版社、1988. Descartes’s Theory of Light and Vision: A Discourse on
 








The Optics of Euclid, Journal of the Optical Society of America, Vol.35, Nr.5, p.357,
1945
De prospectiva pingend, Nicco Fasolaによって編集され、一九四二年にフィレンツエで刊行
された。一九八四年に再版が出ている。この版に収録されている図の13番目である。
De rationibus operationum perspectivae, Turin, 1585, p.122, British Library, shelf mark
531.n.14
アルベルティ『絵画論』、pp.14-20
「透視図法とカント空間」、pp.26-27. The Invention of Infinity, J.V. Field, pp.183-187,
Oxford U.P.,1997
たとえば、J.V.Field,The Invention of Infinity,p.201,Oxford,1997
反事実仮定法と呼ばれる条件文の正当性の吟味は、Causation and Condition, Oxford
 














４ Brook Taylor’s Work on Linear Perspective, K.Andersen, in Sources in the History of
 
Mathematics and Physical Sciences,10,Springer,1992
５ Die Perspektive als “symbolische Form”, Erwin Panofsky, in Aufsatze zu Grundfragen
 
der Kunstwissenschaft,Wissenschaftsverlag Volker Spiess,Berlin,1998
〔付記〕
この論文は、2008年度研修の成果である。
（たやま れいし 仏教学科）
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